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Karl Gützlaff ’s Understanding of the Japanese Language Shown in 
His Translation of the Gospel of John Published in 1837: On His 
Naive Grammar Created in an Extremely Limited Learning 
Environment
Takashi MATSUMOTO
　　This paper examines the Gospel of John, which was published in Singapore 
in 1837, as a text which shows how the translator Gützlaff  understood and 
imagined the Japanese language. The Japanese language learning resources which 
he was able to access were so limited, and time constraints were so tight, that the 
published translation was far from natural Japanese and diffi  cult to read. His 
Japanese translation has countless defects, but most of them are not careless 
errors. They contain a kind of naive grammar which he created on the basis of his 
insuffi  cient and incorrect understanding of the language. He used his own 
grammatical rules intentionally and repeated the same sentence patterns 
throughout the whole text of the gospel. This paper picks up and examines typical 
examples of the unique grammatical rules he used in simple sentences, complex 
sentences, and sentence sequences (discourses). In conclusion the paper proposes 
that the translator with limited resources had to tentatively create an image of the 































かの共観福音書 3 種に比べて抽象度が高い．2 つめは，ギュツラフの訳文
が「不完全きわまるもので…〔中略〕…ほとんど体をなしていない」（藤










通を図り，英語の欽定訳を底本の 1 つにしたと考えられる（浜島 2006b：



































の左側，太括弧内 4 桁の数字は，上 2 桁が章，下 2 桁が節を示す．例えば




























































【0424】ゴクラクワ シンワ…　God is a Spirit, …
【0651】ワシガ井ノチノモチワ、テンカラアマクダルワ、〔中略〕
　　　 ワシワトラセルモチワ、ワシノニクワ、…
　　　 I am the liuing bread, which came down from heauen. …
　　　 and the bread that I will giue, is my fl esh, …







（copula 連結詞）の代表例は，英語の be 動詞である．例えば「1501 ワシ
ノチヽワ ハタケツクリ／ my Father is ye  husbandman」では，主語「ワ






















【1101】 ベタニトコロノニン イモヲトノニマリヤト マルタノムラ、
ナワナサレス｡ ビヨキアル｡
Now a certaine man was sicke, named Lazarus of Bethanie, 
the towne of Mary, and her sister Martha.
【1102】 …ソノキヤウダイ ナサレスビヨキアル｡
…, whose brother Lazarus was sicke.
【1103】 …カシラヒト、カワ井ガルモノワ ビヨキアル｡





（1830）編著『英和・和英語彙』英和の部「動詞」の項 106 頁に「To be 
Ar’アル」という 1 項目が見える．逆に和英の部で「アル」を引くと 300





















つ含まれる「キレイナ」の「ナ」は，英語の is ／ are に対応しており，
断定の「ダ」を意図した可能性がある（彦坂 1987：172）．断定の「ダ」
については次の 2-4 節で後述する．
【1310】アラワレタヒト、アシバカリ シイカリ アラウ、タヾシ カラダワ
　　　 ミナキレイナ。オマヱタチワ キレイナ、タヾシ ミナニンナイ。
　　　 He that is washed, needth not, saue to wash his feet, 
　　　 but is cleane euery whit： and ye are cleane, but not all.
　本福音書に，肯定の断定表現「～デアル」は見当たらないが，否定の「～
デ（ワ）ナイ」は散見される．例えば「1836 ワシノクニ コノセカイデワ












かに，「ダ」が 2 件（1034, 2112），「ナリ」が 1 件（0930），「ゴザル」が
2 件（1149, 1151），すべて合わせても下に引用した 5 件しか見出せない．
【1034】ワシガヲマヱタチヲ カミサマダトユフ｡ I said, ye are gods?
【2112】ヲマヱワ ダレダ、Who art thou?
【0930】ヒトワ…、ドコカラクルヤラ ヲマヱタチワシラヌ、ソレホントノ
コトナリ｡ Why herein is a marueilous thing, that ye know not from 
whence he is,...
【1149】アノヒトタチノ ヒトリノニン ナワカ井フワス ソノ子ンノクゲタ
カ井ゴザル、And one of them named Caiaphas, being the high Priest 
that same yeere, said vnto them, …
【1151】…タヾシソノ子ンノ クゲタカ井ゴザルユヱ マヱニコトユウ、ヱ
ズヽクチヤウニンノ タメニ ヤガテシヌ。… but being high Priest that 







　「ナリ」はほかにも例えば「1809 カヨヲニ ヒトワユフコトバ マコトナ
リ」など断定辞のように見えるものがある．しかし英文「That the 
saying might be fulfi lled which he spake,」と照らし合わせると一般動詞
「成る」を意図していることが判明する．さらに「1924 カヨホニ キヨモ
ンホン ユウコトバ マコトニナリ。that the Scripture might be fulfi lled, 
which saith,」 や「1928 キ ヨ モ ン ノ ホ ン マ コ ト ニ ナ ア タ。that the 
Scripture might be fulfi lled,」は，英文と照合するまでもなく，邦訳（の
太下線部）を見るだけで一般動詞であることが分かる．類例は 1238, 
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1318, 1422, 1525, 1712, 1936 にあるが，どれも一般動詞「成る」の終止形
「ナリ」であって，断定辞ではない．
　「ゴザル」は本書全体で 10 件みえるが（新山 1980：341-342），断定辞





































































【1701】…チヽワ トキワキタ、ムスコヲ クライヲツケヨ、ウナジコト ム
スコワヲマヱヲ クラ井ヲツケタ｡ … Father, the houre is come, glorifi e 
thy Sonne, that thy Sonne also may glorifi e thee.
【1702】ヲマヱワ ヒトニ ミナニンゲンノ 井セイヲトラシタ トヲリニワ、
アノヒトワ アノヒト 〴 〵ニ アランカギリ 井ノチヲ トラセルタメニ｡ As 
thou hast giuen him power ouer all fl esh, that he should giue eternall life 
to as many as thou hast giuen him.
【1703】コノアランカギリ 井ノチワ、アノヒトタチ ヒトリノマコト ゴク
ラクヲト ツカ井ニヤアタ ヱズヽクヲ クレストシヲシヒテヲルタメ
ニ｡ And this is life eternall, that they might know thee the onely true 
God, and Iesus Christ whom thou hast sent.
　各英文は，助動詞 may, might, should を含む that 節が副詞的に働き，
文全体として祈りの表現をなしている．いろいろな訳し方が考えうるが，
例えばフランシスコ会聖書研究所（1985：208）は，ギリシア語原典から
1701 を次のように訳している．下線部は英文なら that に相当する．
「父よ、時が来ました。子があなたに栄光を帰することができますように、
あなたの子に栄光を与えてください。」













　しかし 1702 ～ 03 を見ると，ギュツラフが不十分ながら日本語の構文


























































　1701 では「ウナジコト」が，1702 と 1703 では「タメニ」が that に当
たる接続表現として用いられていた．第 17 章ではこのほか副詞節を導く
that に相当する語として，下表のように「ニヨテ（ニヨヲテ，ニヨツテ）」





　　　　 【第 17 章 副詞節を導く that に相当する訳語と所在】




　メドハースト『英和・和英語彙』英和の部「Ⅻ . Conjunctions ／ 1. 
Copulative」155 頁は that の訳語として「タメニ／ヨーニ」の 2 語を掲げ，
いっぽう和英の部「タメニ」には that ／ for，「ヨーニ」には that ／ in 
order that の各 2 語を掲げる（220, 228 頁）．この簡素な記載に比べて上
の表は，ギュツラフがより多様な訳語を工夫し，適訳を求めて模索してい
ることを示している．
　表にまとめた 17 件の副詞的用法の that 節のほか，第 17 章には副詞的
用法でない一般的な目的格の that 節（つまり節内に助動詞 may 等を含ま
ない用法）が 7 件（07, 0
2 件
8, 21, 23, 24, 25）と，関係代名詞の that 節が 1712
に 1 件みえる．これら計 8 件中 7 件まで，that に相当する語句が「潜在化」
している．
　残る 1 件の，文面に訳語として表れた例は「1723…セカイワヲマヱ ワ
シヲ ツカイニ ヤアタトシヒテヲル…／… the world may know that thou 


















⑴For I haue giuen vnto them the words which thou gauest me, ⑵ and 
they haue receiued them, and haue knowen surely ⑶① that I came out 
from thee, and they have beleeued ② that thou didst sent me.
3-3．「原文の構文そのまま」でない大幅な加工
　第 17 章からさらに用例を拾い，複文の構成様式を詳しく探っていこう．
下に引用した 1713 と 1715 は that 節を含み，1714 は because 節を含む．
【1713】イマワシ ヲマヱノ トコロヱコル、コノコトヲ セカイニ モノユフ。
アノヒトタチ ハラノナカニ アマタノコトヨロコブユヱ。
And now come I to thee, and these things I speake in the world, that 
they might haue my ioy fulfi lled in themselues.
【1714】⑴ワシガ アノヒトタチニ ヲマヱノ コトバヲトラシタ、⑶アノヒト
タチ セカイヨリコヌ、⑷ワシガ セカイヨリコヌトホリニ。ソレユヱ ⑵セ
カイノ ニンゲン アノヒト 〴 〵ヲ キラウ。
⑴I haue giuen them thy word, ⑵ and the world hath hated them, 
⑶because they are not of the world, ⑷ euen as I am not of the world.
【1715】ワシガ タノマヌ、オマヱ アノヒトタチヲ ホカノセカ井ヱ ツレテ
井ク。タヾシ ニヨテ② アノヒトタチヲ ワル井カラ マムル。
I pray not that① thou shouldest take them out of the world, but that② 














　1714 の邦訳が巧みなのは，英文だと途中にある第⑵文節「and the 
world hath hated them （, because ...）」をそのままの位置でなく，後方へ











和・和英語彙』155 頁は because の訳語として「ヨル・ヨシミ・ニヨテ」
しか掲げていない．本福音書におけるbecauseと「ソレユヱ」の対応はギュ
ツラフなりの工夫とみられる．メドハーストは「ソレユヘ So-re-yu-he」
を therefore と対応づけており（155, 231 頁），ギュツラフも「1103 ソレ
ユヱ井モヲト ヱズヽクノトコヱ ツカ井ニヤアテユフタ。Therefore his 




















ガアラアテカラミヱル。Then againe the Pharisees also asked him how 
he had receiued his sight. He said vnto them, Hee put clay vpon mine 
eyes, and I washed, and doe see.
【0916】フワリサ井ノ ソレガシニンユフタ。コノヒトモンピヲマムラヌ、
ゴクラクカラコヌ。ホカノニンユフタ ツミノニン 井カイニカヨヲニフシ
ギナコトヲ ツクレルカ。ソレユヱ アノヒトタチアラソ井ヤウ。Therefore 
said some of the Pharisees, This man is not of God, because hee keepeth 
not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner, doe 




ラシヒテヲルヒト。They say vnto the blind man againe, What sayest 












ヱ（タチ）」は，英語の I ／ you（thou）のような汎用語であり，立場や
状況による使い分けは見られない．
　例えば先に 3-3 節で見たイエスから神への祈り「1714 ワシガ アノヒト













訳語に使っている．prophet を 1 語で言い当てる適訳を見出せなかったの
であろう．連体修飾句「動詞スル／シタ + ヒト（ビト）」の類例として第
691837 年刊『約翰福音之傳』にみる邦訳者ギュツラフの日本語理解―きわめて限定された学習環境下における簡易文法の創出―








･ ソ ･ ア」のうち特にア系の語句は，今日でも非母語話者の誤用が多い（迫
田 2001，池上／守屋 2009：131-135）．







正しい用法とはいえない．欽定訳の this man をそのまま日本語に置き換
えた誤用と思われる．イエスを指す欽定訳の this man は「0916 コノヒト，

















ル。Then again called they the man that was blind, and said vnto him, 
Giue God the praise, we know that this man is a sinner.
【0928】アノヒト 〴 〵  ヒトヲシカアテ ユフタ。ヲマヱワヒトノデシ、ワ
シドモムゼスノデシドモ。Then they reuiled him, and said, Thou art his 
disciple, but we are Moses disciples.
【0929】ゴクラクムゼスニ ハナシヲシタ、ワシドモシヒテヲル、アノヒト
ワドコカラ クルヤラシラヌ。Wee know that God spake vnto Moses : as 
for this fellow, we knowe not from whence he is.
【0930】アノヒトワ ヘントコタヱテ アノヒトタチニユフタ。ヒトワ ワシ
ノメヲアケタ、ドコカラクルヤラ ヲマヱタチワシラヌ、ソレホントノコ
トナリ。The man answered, and said vnto them, Why herein is a 




















































タチ」か「アノヒト 〴 〵」を用いる．これは英語の they に対応している．
また 1 段めの「語り手→元盲人」に目を移すと「ヒト」と he の対応が見
て取れる．




／ she ／ they を用いる．ところが日本語は「×アノ（ヒトタチ）」とは言
えず「ソノ～」か「コノ～」を用いる．「ソノ～」は先行詞を客観的に指
示し，「コノ～」には心理的に近接した感覚が含まれる．どちらにしても，
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